







和のためである（These four military tasks are directed not toward war--not toward 
conquest--but toward peace.）と念押ししている。1
第一、わが陸海空軍は同盟国と協力して、敗戦敵国に課した講和条件を守らせる。
（First, our Army, Navy, and Air Force, in collaboration with our allies, must 
enforce the terms of peace imposed upon our defeated enemies.）
第二、 国際連合組織の一員として着手している軍事的義務を果たし、必要な場合は
武力によって恒久的平和を支える。
（Second, we must fulfill the military obligations which we are undertaking as a 




（Third, we must cooperate with other American nations to preserve the 







1 “Address on Foreign Policy at the Navy Day Celebration in New York City,” 27 October 1945, Public Papers 





（Fourth, in this troubled and uncertain world, our military forces must be 
adequate to discharge the fundamental mission laid upon them by the 












（We seek no territorial expansion or selfish advantage. We have no plans for 
aggression against any other state, large or small. We have no objective which 
need clash with the peaceful aims of any other nation.）
2.  武力によって国土を奪われた民族に、すべての主権と自分の政府が最終的に返
還されるべきことを信条とする。
（We believe in the eventual return of sovereign rights and self-government to all 
peoples who have been deprived of them by force.）
3. 人民の自由に表明された意思と調和しない領土変更は認めない。
（We shall approve no territorial changes in any friendly part of the world unless 
they accord with the freely expressed wishes of the people concerned.）
4.  自治を認められたすべての人民は、いかなる国外からも干渉されずに、自由に
2 Ibid. 原文は次の通り。“ The foreign policy of the United States is based firmly on fundamental principles of 
righteousness and justice. In carrying out those principles we shall firmly adhere to what we believe to be 
right; and we shall not give our approval to any compromise with evil. But we know that we cannot attain 
perfection in this world overnight. We shall not let our search for perfection obstruct our steady progress 
toward international cooperation. We must be prepared to fulfill our responsibilities as best we can, within the 
framework of our fundamental principles, even though we recognize that we have to operate in an imperfect 
world.”





（We believe that all peoples who are prepared for self-government should be 
permitted to choose their own form of government by their own freely expressed 
choice, without interference from any foreign source. That is true in Europe, in 




（By the combined and cooperative action of our war allies, we shall help the 
defeated enemy states establish peaceful democratic governments of their own 
free choice. And we shall try to attain a world in which Nazism, Fascism, and 




（We shall refuse to recognize any government imposed upon any nation by the 
force of any foreign power. In some cases it may be impossible to prevent 
forceful imposition of such a government. But the United States will not 
recognize any such government.）
7.  すべての国民は、海洋の自由航行権や、境線河川及び複数国にまたがる運河で
の航行に関する平等の権利を持つべきことを信条とする。
（We believe that all nations should have the freedom of the seas and equal rights 
to the navigation of boundary rivers and waterways and of rivers and waterways 
which pass through more than one country.）
8.  主権国家と認められたすべての国家は、対等の条件で世界の貿易や天然資源の
取引をできることを信条とする。
（We believe that all states which are accepted in the society of nations should 
have access on equal terms to the trade and the raw materials of the world.）
9.  西半球の主権国家は、西半球外からの干渉を受けずに、域内の共通問題の解決
のために友好的に協力なければならないことを信条とする。
（We believe that the sovereign states of the Western Hemisphere, without 
interference from outside the Western Hemisphere, must work together as good 






（We believe that full economic collaboration between all nations, great and small, 
is essential to the improvement of living conditions all over the world, and to the 
establishment of freedom from fear and freedom from want.）
11.  世界の平和を愛する地域において、表現の自由や信教の自由の促進に努める。
（We shall continue to strive to promote freedom of expression and freedom of 
religion throughout the peace-loving areas of the world.）
12.  国家間の平和を守るには、世界の平和愛好国で構成される国連組織（a United 
Nations Organization）4が必要であり、その構成国は平和を確実なものにする
ため必要に応じて連帯して武力を用いる。
（We are convinced that the preservation of peace between nations requires a 
United Nations Organization composed of all the peace-loving nations of the 



















































ソ連の主張は、「我々の味方であるということ以外の、表面的理由もないままやたらに（for no ostensible reason 
other than that they had been on our side）」フランスと中国を公然と侮辱する行為であり、妥協しうる何らの根
拠もないとの見解を述べている。Memo, Dulles to SecState, 30 Sep 45, “London Council of Foreign Ministers,” 
Vol. II, Part II, in Part VIII A, John Foster Dulles Papers（Princeton University）. また、トルーマン大統領は、
それをソ連が会議そのものを決裂させようとしていると考えている。H.S.トルーマン（堀江芳孝訳/加瀬俊一監修）
『トルーマン回想録I』（恒文社, 1992）, pp.385.
7 ロンドン外相会議の関連文書及び個別会談の記録の詳細は、United States Department of State, Foreign 
Relations of the United States: diplomatic papers, 1945. Vol. II, General: political and economic matters （1945）, 
pp.99-559. を参照。






































































































16 United States Department of State, Foreign Relations of the United States: diplomatic papers, 1945. Vol. IV, 
Europe （1945）, pp.455-457, 464-466
17 Ibid., pp.473-474, 477-479, 481-485
18 Msg, CG, USFET to War Dept, S 20565, CM IN 28883, 30 Aug 45
19 Msg, WDGS to CG, USFET, WAR 58601, 31 Aug 45; Msg, CG, USFET to War Dept, S 21287, CM IN 3464, 3 


































20 United States Department of State, op.cit., pp.493-494

































22 United States Department of State, op.cit., pp.496-502




















（To promote our national interests energetically but with full realization that the 
welfare of our people is inescapably linked with the welfare of all peoples.）
2.  国連の主要国（the major United Nations）とすべての国連加盟国（all the 
United Nations）の目的と活動を一つにし、成功裏に戦争を告発する協力組織
を形成し―必要な場合は軍事力によって―組織化された平和を維持する。
（To maintain the unity of purpose and action of the major United Nations and of 
all the United Nations to the end that the association which successfully 
prosecuted the war will build and maintain―by force if necessary―an organized 
peace.）
3.  わが国の責任を徹底的に果たし、機構に指導力をもたらすことで、国連組織（the 
United Nations Organization）の実効化に寄与する。
（To contribute to the effectiveness of the United Nations Organization by 
meeting our full responsibilities and by providing leadership in the Organization.）
4.  原子力エネルギーの誤用を予防し、それを人類への貢献へと導く。
25 Lot 64D563, files of the Policy Planning Staff, Department of State, 1947-1953. 同資料はPolicy Planning Staff
（PPS：政策企画局）の資料に区分されているが、PPSの設置そのものは1947年5月であり、それまではPPSは存在
していない。
26 United States Department of State, Foreign Relations of the United States: diplomatic papers, 1946. Vol. I, 
General; The United Nations, pp.1134-1139. 
─ 128 ─
学習院女子大学　紀要　第16号
（To prevent the misuse of atomic energy and to direct it into channels of service 
to mankind.）
5.  ドイツと日本が再び戦争する力を獲得することのないよう予防する。
（To prevent Germany and Japan from again acquiring the power to wage war.）
6.  国際秩序と平和へと結びつけるものとして、民主的政権の樹立を支援する。





（To encourage conditions of life within nations, and relations among nations, 
favorable to the development by men and women everywhere of free and 




（To promote a greater expansion of our foreign trade and of productiveness and 
trade throughout the world, and thus contribute to the maintenance of full and 




（To promote a spirit of good neighborliness and fair dealing in international 








































































28 原文は“The adoption of a firm and friendly attitude in our dealing with the Soviet Government when our 
interests are involved will put our relations on a much more satisfactory basis than yielding in the hope of 
securing greater consideration in the future, or the adoption of half-way measures, or failure to make our 
position clear in each case. On the other hand, in order to minimize Soviet suspicious of our motives we should 
avoid even the appearance of taking unilateral action ourselves.”
29 United States Department of State, Foreign Relations of the United States: diplomatic papers, 1945. Vol. II, 
General; political and economic matters, pp.560-826
30 James Francis Byrnes, Speaking Frankly, （Harper, 1947）, p.122
戦後の安全保障秩序形成をめぐる米政権及び米軍部内の論争とその帰結（2）
─ 131 ─
勢や、それを支持したスターリン首相の姿勢を見て、トルーマン大統領は後に、スター
リン首相と通信することの無意味を感じたと告白している。31
更にイラン問題でも米ソは対立していた。1942年、ドイツのソ連侵攻の際に、親ナチ
的態度をとっていたイランに対して予防的措置として英ソ両国が侵攻したが、イラン占
領はドイツ降伏とともに終了するはずであった。だが、スターリンはイランからの撤退
を拒否し、イラン領内にアゼルバイジャン人民共和国、クルディスタン人民共和国とい
う二つの傀儡国家を設立しようとしていた。トルーマンは、これをソ連がかつてポーラ
ンドでとった手段と変わらないとみなしていた。
一方、バーンズ国務長官は、いまだに、米英ソ三国の協調の回復を強く望んでいたと
考えられる。32　そして、彼は、モスクワ三国外相会議を主導し、米ソ間の合意をまとめた。
しかし、その内容はトルーマン大統領をひどく失望させるものであった。トルーマン大
統領は、1946年1月5日、バーンズ国務長官に「イラン問題であらゆる勇気をもってソ連
に抗議すべきだ」と指摘し、「私はソ連を甘やかすことに飽きてきた」と述べ、これ以
上のソ連との妥協はすべきでないという意思を伝えた。33
やがて、それはバーンズ国務長官の解任劇へと繋がっていくこととなる。
同じく、ソ連もまたモスクワ三国外相会議の直後、対外政策で重大な決定を行った。
モロトフ外相の権限を一部削減し、政治局に新たに外交部委員会が新設され、対外関係
に強硬な姿勢を持つジダーノフを含む6人の委員が対外関係を取り仕切ることになった
のである。それはモロトフ外相に対する譴責の意味が込められていたと解されている。
そしてさらにリトビノフら対米関係を担った者たちもまた左遷されることとなったので
ある。34
1943年後半から大きく変化し始め、戦後、更に亀裂を拡大させていった米ソ関係は、
アメリカ政権内における指導者間の関係をも変化させた。バーンズ国務長官の解任に続
き、最後までソ連との関係改善を主張し続けたヘンリー・ウォーレス商務長官が解任さ
れ、さらに中間選挙を経て、対ソ協調政策を主張する勢力は大きく後退し、ソ連の勢力
拡大に対抗しようとする論調が強まっていった。
一方、第二次世界大戦中、国際主義と新たな国際機関の創設を支持し、戦後の指導国
としての地位を強く望んだはずの、多くのアメリカ国民は、復員及び兵力撤退に象徴さ
れるように、戦争終結とともに国際秩序形成に伴う困難な国際問題への負担を急速に嫌
31 トルーマン、op.cit. p.387
32 1945年12月7日、バーンズ国務長官が戦後バルカンの政治情勢を調査すべく送ったマーク・エスリッジを長とす
る委員会は、バルカン・東欧の政治情勢がソ連支配の強化であることを激しく告発する報告書を提出していた。
しかし、バーンズ長官は、その論調の激しさゆえに、報告書の公表を抑えたという。参照、紀平英作著『パックス・
アメリカーナへの道　胎動する戦後世界秩序』（山川出版社、1996）、p.229
33 Ibid. p.417
34 下斗米伸夫「モスクワ外相会議（一九四五年一二月）再考（下）―日本占領、核開発、および冷戦の起源―」『法
学志林』第一〇二巻第三・四合併号（法政大学、2004）
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うようになっていった。
そうした戦後の国民意識と国際構造の激変に、いかにして指導力を発揮すべきか、中
でも対ソ政策の方向をどのように定めるかが、今や世界最大の戦勝国アメリカにとって
の大きな課題となったのである。その課題をめぐるアメリカ政権内での論争の帰結こそ
が、まさに戦後の国際秩序の方向を規定づける決定的基盤となった。モスクワ三国外相
会議は、そうした戦後の国際秩序構想を方向づける、その発端であったと考えられるの
である。（以下、続稿）
（追記）本稿は、平成23年度学習院女子大学特別研究費による研究成果の一部である。
 （本学教授）
